If a filtered bacteria-free phage lysate of a broth culture of coli bacteria is shaken with aluminum oxide C g, the phosphate-containing high-molecular phage protein is adsorbed preferentially. It can be eluted again from the centrifuged and washed adsorbant by means of a phosphate buffer (m/10 to m/30, pH 7). This adsorption procedure is repeated several consecutive times on the lysate \[and\] the eluates are pooled and dialyzed until the removal of phosphate ions. The adsorption procedure can be repeated on the purified phage solution. Freshly precipitated aluminum oxide is also suitable for adsorption; it adsorbs better, but is apparently less selective. More details on the technique will be communicated soon.

The success of the adsorption technique is illustrated by the following example. In a phage assay (0.5 ml phage solution + 5.0 ml coli broth), a lysate pre-purified by aluminum oxide C g was still lytic after dilution to a protein content of 2 × 10^−12^ g/ml (visibly positive = +). The pure phage solution prepared from this lysate, with a protein content of 3 × 10^−15^ g/ml, was strongly lytic (+++) in the phage assay. The smallest lytic protein quantity is probably 1--3 × 10^−16^ g.

Starting from the assumption that bacteriophages, like phytopathogenic viruses, are high-molecular protein bodies, the maximal molecular weight of a phage may be calculated as about 100 millions. The diameter of the\[se\] supposedly spherical molecules is thus approximately 60 mm. The specific clouding of the protein increases with growing purity. The above-mentioned lysate had a specific opacity of 0.8 and the phage solution here had an opacity of 22 (values in other cases were 10--22).

If such phage solutions are examined in the Siemens-hypermicroscope of E. R[uska]{.smallcaps} and B. v. B[orries]{.smallcaps} according to the technique developed for other viruses, one obtains images as shown in [Fig. 1](#F1){ref-type="fig"} and [2](#F2){ref-type="fig"}. Phages appear in pure preparations as very small rounded corpuscles ([Fig. 1](#F1){ref-type="fig"}), whose dimensions seem to depend on the phage protein concentration in the solution, so that higher concentrations lead to larger aggregates. The phage solution seems to become more homodisperse in higher dilutions. Isolated corpuscles show then diameters of 40--80 mm. These values are of the same order of magnitude as the particle diameter calculated above from (biological) activity. Presently, it cannot be decided whether we are in presence of phage protein molecules or still aggregates. It was observed with certainty that phages can be destroyed by long and intensive electron irradiation, leaving round, hollow structures behind. In addition, we refer to the article of H. R[uska]{.smallcaps}, in this issue, on the visualization of bacteriophage lysis.

![**Fig. 1.** III 73/39. Highly purified suspension of coliphages, strongly lytic till 10 g/ml. El. opt. : 25 000:1.](bact-1-186-g1){#F1}

![**Fig. 2.** III 71/39. As Fig. 1 after intensive and prolonged electron irradiation. El. opt. : 22 000:1.](bact-1-186-g2){#F2}
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Wird das bakterienfrei filtrierte Phagenlysat einer Bouillonkultur von Coli•Bakterien mit Aluminiumoxyd C g geschüttelt, so wird vorzugsweise das phosphathaltige, hochmolekulare Phagenprotein adsorbiert. Es kann aus dem abzentrifugierten und gewaschenen Adsorbens mit einem Phosphatpuffer (m/[i]{.smallcaps}o bis m/30, *p*~H~ = *7*) wieder eluiert werden. Diese Adsorption wird in dem Lysat mehrmals hintereinander wiederholt, die Eluate werden vereinigt und bis zur Entfernung der Phosphationen dialysiert. An dieser gereinigten Phagenlösung kann die Adsorption erneut durchgeführt werden. Auch frisch gefälltes Aluminiumhydroxyd ist als Adsorptionsmittel brauchbar, es adsorbiert reichlicher, aber anscheinend weniger elektiv. Genauere präparative Angaben werden demnächst mitgeteilt.

Der Erfolg der Adsorptionsmethode geht aus folgendem Beispiel hervor: ein mit Aluminiumoxyd C g vorgereinigtes Lysat war im Testversuch (0.5 ccm Phagenlösung + 5,0 ccm Coli-Bouillon nach entsprechender Verdünnung noch bei einem Eiweißgehalt von 2 • 10^−12^ g/ccm lytisch wirksam(deutlich positiv = +). Die aus diesem Lysat gewonnenereine Phagenlösung war bis zu einem Eiweißghalt von3 • 10^−15^ g/ccm im Testversuch stark wirksam (+++). Die kleinste lytisch wirksame Eiweißmenge dürfte etwa 1 bis 3 • 10^−16^ g betragen.

Geht man von der Voraussetzung aus, daß es sich bei den Bakteriophagen wie bei den phytopathogenen Viren um hochmolekulare Eiweißkörper handelt, so berechnet sich als maximales Molekulargewicht des Phagen aus der kleinsten wirksamen Menge ein Wert von etwa 100 Millionen. Der Durchmesser der kugelförmig angenommenen Moleküle beträgt demnach ungefähr 60 mm. Mit zunehmender Reinheit heit steigt die spezifische Trübung des Proteins. Das obige Lysat hatte eine spezifische Trübung von 0,8, die Phagenlösung in diesem Falle die spezifische Trübung von 22, in anderen Fällen Werte von 10--22.

Untersucht man solche reinen Phagenlösungen im Siemens-Übermikroskop nach E. R[uska]{.smallcaps} und B. v. B[orries]{.smallcaps}mit der für die anderen Viren entwickelten Technik, so ergeben sich Bilder, wie sie in [Fig. 1b](#F1b){ref-type="fig"} and [2b](#F2b){ref-type="fig"} gezeigt werden. Danach stellen sich Phagen aus Rein-Präparaten als kleinste rundliche Körper dar ([Fig. 1b](#F1b){ref-type="fig"}), deren Dimensionen von der Phagenproteinkonzentration in der Lösung abhängig zu sein scheinen, so daß in höheren Konzentrationen größere Aggregate gate vorliegen. Bei größeren Verdünnungen wird die Phagenlösung anscheinend homodisperser. Die einzeln liegenden Körperchen haben dann Durchmesser von 40--80 mm. Diese Werte stimmen größenordnungsmäßig mit dem obigen aus der Aktivität berechneten Teilchendurchmesser überein. Es kann aber noch nicht entschieden werden, ob es sich hier schon um die Moleküle des Phagenproteins handelt, oder ob auch hier noch Aggregate vorliegen. Sicher beobachtet wurde ([Fig. 2b](#F2b){ref-type="fig"}), daß die Phagen bei langer und intensiver Bestrahlung durch die Elektronen destruiert werden können, so daß nunmehr runde, hohlkugelige Gebilde übrigbleiben. Wir verweisen im übrigen auf die gleichzeitig in diesem Heft erscheinende Arbeit von H. RUSKA uber die Sichtbarmachung der bakteriophagen Lyse.

![**Fig. 1b.** III 73/39. Hochgereinigte Coli•Phagensuspension, lytisch stark wirksam bis 3 • 10^-15^g/ccm. El. opt. : 25 000:1.](bact-1-186-g3){#F1b}

![**Fig. 2b.** III 71/39. Wie Fig. 1 nach intensiver und langdauernder dauernder Elektronenbestrahlung. El. opt. : 22 000:1.](bact-1-186-g4){#F2b}
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